
















Crisis and Regeneration of the Cultural Landscape: The Rural Landscape of East Asia
Tadashi EBISAWA
Abstract
　This paper summarizes the keynote speeches delivered at the 4th International Forum on the Humanities in East 
Asia, themed “Crises and Regeneration: Globalism, Disasters and Tradition.” Since the Meiji Restoration, Japan 
has introduced learning from the United Kingdom, France, Germany, and other European countries with the aim 
of catching up to advanced nations in all areas. Historical knowledge is no exception, particularly medieval his-
tory, with the feudal system; manorial system; order of chivalry; and medieval cities in England, France, and 
Germany drawing special attention. A strong recent trend has been to focus on feudal society, common to both 
Japan and Europe. While researchers have given perfunctory consideration to the differences between the paddy 
farming society of East Asia and the wheat-and-livestock farming society of Europe, their passion has been inves-
tigating the commonalities between Japan and Europe.
　Since the 1970s, Japan’s rapid economic growth has been accompanied by striking changes in rural communi-
ties. With a sense of impending crisis, historical researchers have appealed to the nation to preserve its records 
while “land consolidation projects” have uprooted the rural landscape. The cultural property authorities carried 
out various initiatives, but with insufficient results. In the 1990s, this rural crisis came up in the agricultural dis-
cussions at the Uruguay Round, resulting in a global course of action to make this matter a very serious priority, 
particularly in Europe, and to protect traditional agriculture and the rural landscape.
　In Japan, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries started adopting policies from the beginning of the 
21st century to preserve the terraced rice fields on mountain slopes, reflecting European environmental policy in 
its conservation policies, particularly through the “Agricultural Museums Project.” While many people showed an 
interest in Tashibunosho in Bungo Province (Bungotakada, Oita), a 13th century village site discovered by the 
author in 1980, that landscape later came close to crisis. However, in the 21st century, plans have been put in place 
for its preservation, and the medieval scene was revived.
　This trend is seen all across East Asia, with China and Indonesia making even more radical rural conservation 
plans than Japan. Nevertheless, urbanization is on the rise all across East Asia, and the traditional rural scene of 
paddy field agriculture is in major crisis. It is time to learn from rural Europe once more.
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⑿　2011. Cultural Landscape of Bali Province: The Ministry 
of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia,The 
Government of Bali Province.
⒀　クリフォード・ギアツ著小泉潤二訳『ヌガラ─ 19世紀
バリの劇場国家─』（みすず書房、1990年）81頁。1980
年に原著が刊行されると、日本の人文学系の研究者はこ
の書に関して熱く語り合った。だが、「劇場国家」が有す
る政治の演劇性が論点となり、ギアツが注目したムラの
重要性については深く論究されることはなかった。海老
澤「「バリ島」イメージの形成と日本」（『講座水稲文化研
究Ⅳ　バリ島研究の新たな展開』（早稲田大学水稲文化研
究所、2008年）。
⒁　注⑶参照。
⒂　エコミュゼのエントランスにある掲示によれば、その
生い立ちと概要は次のようなものである。1971年に、若
い学生集団がアルザス地方の劣化しつつある建築遺産を
保存する計画をスタートさせた。これがアルザスの農家
を保存する運動の端緒となったのである。1980年には、
ウンガースハイムに 10haの土地を得て、ドイツの野外博
物館の精神のもと、環境博物館を建設することになった。
1984年 6月 1日にはフランス北部のオーラン地域全体の
援助を得て、「アルザスのエコミュゼ」がオープンした。
72棟の建物が存在し、アルザス地方の伝統的な建築物を
紹介するとともに野生の生物が生息するビオトープを含
むものであり、単なる博物館ではなく、一般的な景観を
見せる庭園でもない。そこには「ミクロコスモス」が存
在するのである。200人以上のボランティアと 50人に近
い館員によって運営されている。
⒃　ストラスブールの教会と町並みは世界遺産であり、コ
ルマールも国家的な保護を受けている。
⒄　『アジア遊学 153重要文化的景観への道』（勉誠出版、
2012年）
